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果 を O' Toole, Webster, O' Toole, & Lucal（1999）
も示している。






















































































（Ashton, 2001, 2004; Kalichman, Craig,  & 
Follingstad, 1990; O' Toole, Webster, O' Toole, & 



































































































































































































































F4 .134 -.253 .072
F5 .061 -.132 .448 .027





















































































表 3． 分析に用いた各変数の記述統計量および変数間の相関係数 (n=120)
変数 Ｍ ＳＤ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.組織安全風土 3.18 1.46
2．保護者信頼 2.17 0.93 .18
3．子どもへの影響 3.78 1.07 .10 -.13
4．通告有効評価 3.92 0.82 .04 -.04 .30 **
5．事故発生低評価 1.54 0.74 .05 .14 -.21 * -.09
6.未通告損害評価 1.63 1.05 -.09 -.03 -.13 -.13 .42 **
7．通告コスト 3.33 0.85 .15 .01 -.13 -.21 * .00 .08
8．虐待発見 3.85 0.97 -.03 -.26 ** .40 ** .35 ** -.33 ** -.18 * -.10
9．通告意図 3.56 1.05 .02 -.14 .36 ** .25 ** -.32 -.16 -.05 .62 **
10.組織内報告 4.38 0.92 .05 -.15 .47 ** .40 ** -.01 -.02 -.19 * .44 ** .41 **
11.管理者説得 3.42 0.94 .12 -.18 * .33 ** .23 * -.12 -.15 -.04 .34 ** .45 ** .37 **
12.単独通告 2.69 1.02 .22 * .02 .08 -.03 -.08 -.04 .00 .09 .26 ** .07 .61 **
*p <.05,  **p <.01






































































































































（F=3.45, df=3/116, p<.05, R2=.082）。 保 育 士 の
年齢段階に有意な正のパス係数が認められた（β
=.27, p<.01）。モデル２にも有意傾向が認められ



























step 1 step 2 step 1 step 2 step 1 step 2 step 1 step 2 step 1 step 2
-.211 .042 -.200 .035 -.033 .225 -.078 .113 .007 .042
-.515 * -.105 -.416  † -.031 -.286 .128 -.470  † -.155 -.256 -.206
.388 -.123 .408 -.062 .184 -.358 .384 -.030 .338 .291
-.007 .131 .032 .147 -.008 .139  † .106 .204 * .235 * .246 *
.273 ** .265 ** .422 *** .255 * .050
.265 ** .179  † .311 *** .180  † -.023
-.211 * -.245 * .088 -.009 -.105
-.040 .014 .033 -.089 .032
-.003 -.004 -.063 .021 -.053
.279  † .567 *** .189 ns .480 ** .177 ns .589 *** .290 * .453 ** .346 ** .367  †
.078 .321 .036 .230 .031 .347 .084 .205 .119 .135
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